














STUDIEY ON MECHANISM CAUSING CRACK OF CONCRETE IN 








The purpose of this study was to improve accuracy to predict cracking of mass concrete structure of early 
age concrete. By revealing contraction behavior caused by volume change and understanding mechanism 
causing shrinkage crack, the purpose was tried to be achieved. The self-shrinkage test and compression creep 
test were performed by changing the temperature of the early age concrete. Then, each strain component was 
separated and evaluated by calculating the estimation formula separately. Effect of degree of Restraint on 
cracking for early age concrete was examined using the results of temperature stress simulation. Analysis was  
performed using the estimated values obtained from each test, and the limit of crack occurrence was examined.  
 As the results of the study, the self-shrinkage strain considering temperature effect was created taking 
curing temperature into consideration. Also, using the expression considering curing temperature and 
water to cement ratio created from the creep test, the possibility of grasping the creep strain was found. 
Finally, the validity of the estimation equations was evaluated by thermal stress analysis. 
Key Words : self-shrinkage strain, creep strain, material characteristics value, Thermal stress testing 
















































































生期間(0 日後，3 日後，5 日後，7 日後)をパラメータと
して変化させて試験を行った． 
 
図 1 自己収縮供試体概要図 





























40℃，50℃のケースでは応力強度比は 0.3 のみとした． 
 
表 2 (2)の検討で使用したコンクリート配合 
 
 











































45 157 349 775 1017 1.0 0.005
60 154 257 815 1072 1.0 0.005



































































図 2 無拘束供試体概要図 
 
 
図 3 拘束供試体概要図 
 








































































図 5 自己収縮ひずみ試験結果(養生温度 30℃) 
 
 






















 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡,∞ �1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �−𝛼𝛼′�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡𝑓𝑓�
𝛽𝛽′�� 






















図 7 温度履歴を受けた自己収縮ひずみの推定値 
 
 























図 9 単位クリープと  図 10 単位クリープと 








力強度比 0.3 の結果を図 11 に示す．また，昨年度提案し
た推定式と本研究で提案した推定式の比較の一例を図 12
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ここに， 




𝜀𝜀∞：終局単位クリープ(𝜇𝜇/𝑁𝑁 𝑚𝑚𝑚𝑚2)⁄  




図 11 実測値と推定値 (W/C：50%，応力強度比：0.3) 
 
 












































図 14 各水準の応力履歴 
 





















達した後，徐々にひずみ量が減少し，材齢 3 日～4 日で拘
束供試体にひび割れが発生した．ひずみ量を見ると，同一
配合においてもばらつきが見受けられた．初期材齢に着

























図 18 より，材齢 0.06 日まででは熱膨張係数のばらつきも
大きいことが確認できる． 
また，図 19 に材齢 0.1 日までの温度履歴を示す．図 19
より，材齢 0.06 日ほどで，全水準設定温度に制御された
ことがわかる．材齢 0.06 日までの温度履歴のばらつきは，



















図 18 材齢 0.1 日までの熱膨張係数 
 
 
















約 0.1N/mm2であった．材齢 3 日以前で解析の結果と実構
造物の測定値の間に差異が生じた原因としては，強度発
現式作成の際，基にするデータを取得するための強度試








図 20 解析結果(応力) 
 
 





























































   また，コンクリート材料研究室をはじめとする 
多くの方々にたくさんのご協力をいただいたこと 
深く感謝いたします． 
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